





The purpose of this study is to observe Shakespeare’s technique in rhetoric, especial-
ly on the repetition of words, phrases and sentences, or the lining up of the variation 
of these factors, and to identify how his rhetoric contributes to the Bard’s style. In 
our research that has been done so far, it is clear that “three” is the number of such 
repetition or lining up most often observed and “this gives life” 1）to Shakespeare’s 
artistic technique with strong intention. In this paper, we will examine the rhetori-
cal art in Henry the Fifth (H5), which is composed of 60% of verse and 40% of prose. 
What diff erence can be found out between H5 with such mixed style and the Trilogy 












1）  “So long lives this, and this gives life to thee.” Sonnet 18, l. 14.
2）  拙論『シェイクスピアの修辞法に関する一考察―Henry the Sixth Part Oneに見る反復表現』（学習院女子大学
紀要第10号, 2008年）, 『シェイクスピアの修辞法に関する一考察―Henry the Sixth Part Twoに見る反復表現』（学
習院女子大学紀要第11号, 2009年）, 『シェイクスピアの修辞法に関する一考察―Henry the Sixth Part Threeに見る
反復表現』（学習院女子大学紀要第12号, 2010年）












O for a Muse of fi re, that would ascend  1
The brightest heaven of invention!
A kingdom for a stage, princes to act,
And monarchs to behold the swelling scene!
Then should the warlike Harry, …  5
Assume the port of Mars …











3）  コーラス役のト書きは拙論でテキストとして用いるリバーサイド版では“Enter Prologue”となっており、拙論
でもそのままPrologueを踏襲する。
4）  ミューズ: ギリシャ神話の音楽・舞踏・学術・文芸などを司る女神（たち）元は複数形。仏語、英語で単数形となっ
ている。




度で用いられている。（The Harvard Concordance to Shakespeare）
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こうして 1 幕 1 場が始まると、カンタベリーの司教がイーリーの司教に、ヘンリー
五世がハル王子（Prince Hal）と呼ばれた若い頃の放蕩さを ‘his addiction...’ と ‘any 
study...’ のバリエーション 3 つを使って、次のように語る。
The Archbishop of Canterbury.
Since his addiction was to courses vain, 54
His companies unletter’d, rude and shallow,
His hours fi ll’d up with riots, banquets, sports;
And never noted in him any study,
Any retirement, any sequestration







大衆の出入りする盛り場から離れて。（H5 1. 1. 54-59）
その遊び人だったヘンリーが国王となり、若い時に鍛えた武人としての力だけでなく、
政治家としての手腕を見せるのが 1 幕 2 場の終りである。「フランスの領土はやれぬ」
という仏皇太子のヘンリーに対する侮蔑の伝言に対し、彼がたたきつけた返事は次のよ
うな「愚弄してやる（mock）」を三度繰り返す激しい宣戦布告であった。
King Henry.  ... for many a thousand widows  284
Shall this his mock mock out of their dear husbands;
Mock mothers from their sons, mock castles down;
…





それにより仏皇太子の嘲弄も呪われることになるだろう。（H5 1. 2. 284-288）








Nym.  Will you shog off ? I would have you solus. 45
Pistol. “Solus,” egregious dog? O viper vile!
The “solus” in thy most mervailous face,
The “solus” in thy teeth, and in thy throat,
And in thy hateful lungs, yea, in thy maw, perdy;







… （H5 2. 1. 45-50）
ピストルはニムの 1 度の“solus”に三倍返しする。そして“in thy throat”の後、“thy… 
lungs”, “thy maw”, “thy… mouth”と「お前の～」を 6 回繰り返して仕返ししている。
続く 2 幕 2 場は再び舞台が王宮へ戻り、ヘンリー王が裏切った貴族 3 名を処刑すると
いう容赦ない場面である。処刑後、王は何事もなかったかのように、次の 3 つのフレー
ズとともに兵を率いて、いよいよフランスへ出陣してゆく。
King Henry.  Cheerly to sea! The signs of war advance!
No king of England, if not king of France!
ヘンリー　勇みて、海へ乗り出そうぞ！軍旗を掲げるのだ！
イングランド国王など意味はない、フランス王でなければ！
 （H5 2. 2. 192-3）
若き日のヘンリー、ハル王子の悪友フォルスタッフの死が、次の 2 幕 3 場で、宿屋の
女将クイックリーのセリフによって再現される。最後は “God, God, God!”（神よ…）を
3 回繰り返して息を引き取った、と彼女は言う。そして彼女がフォルスタッフの足を手




訳では「冷たくなって…」が 3 回繰り返されるが、原文では残念ながら“… as cold as 
any stone” 6）が 2 回のみである。
3．男たちの戦い、女たちの戦い
3 幕に入るといよいよフランスでの戦闘シーンが展開される。 3 幕 1 場の冒頭、堅い
守りの仏軍に対し、“Once more unto the breach…”（もう一度あの突破口へ突撃！）（H5 
3. 1. 1.）の掛け声に始まり、“Cry, ‘God for Harry, England, and Saint George! ’ ”（突
撃しながら叫べ「神よハリーにお見方を、イングランドにお味方を、聖ジョージに、お
見方を！」と）（H5 3. 1. 34） と兵士たちに檄を飛ばし敵陣深くヘンリーは突進していく。
3 幕 2 場は同じ戦場で、バードルフ、ピストル、ニムら兵士たちが戦闘の悲惨さをぼ






Alice.  Les ongles? Nous les appelons de nailes.（= The nails? We call them de 
nails.） 
Katherine.  De nailes. Ecourtez, dites-moi si je parle bien: de hand, de fi ngres, 




ド・ネイルズ…（H5. 3. 4. 16-18）
ところで、侍女アリスの英語も少し怪しい。彼女が“de nails”と発音している“de”はフ
ランス語の前置詞 de（=of）ではなく、英語の定冠詞 the のつもりなのだろう。通常弱




6）  H5 2. 3. 19-26参照。
7）  “D’elbow.”は但し、仏語なら/delbou/のように子音と母音が接続したリエゾンの発音となる。
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Katherine.  Je m’en fais la repetition de tous les mots que vous m’avez appris 
des a present. （= I’m going to repeat all the words you have taught me so far.）
キャサリン．今まで習った言葉を全部くり返してみるわ。（H5 3. 4. 25-26）
筆者同様に「英語以外は苦手」という方でも上の 2 行中の“repetition”, “present”はそ
のまま英語の単語として理解できよう。次の 3 幕 5 場では仏皇太子とブルボン公爵と英
軍を「ノルマン人の子孫のくせに」と罵るのに次のセリフを繰りだす。ここでも「 3 回」
が見られる。
Dolphin.  O Dieu vivant! Shall a few sprays of us,
The emptying of our fathers’ luxury,
Our scions, put in wild and savage stock,
Spirt up so suddenly into the clouds
And overlook their grafters?
























や疫病にかかった兵士たちも出始め、弱り目に祟り目の状況の中、ヘンリー五世が “ ’tis 







vous la?”（= Who are you there?）と話しかける。“A friend.”と英語でヘンリーが返事
すると、ピストルは自分がいかに王を信頼しているかを語り、去っていく。
次はフル―エリンとガワー。彼らの戦争に対する心構えができている様子を見て安
心するヘンリー。そして 3 組目はべーツ、コート、ウィリアムズの 3 兵士。不安な戦
況を案ずる三人に王は、“The King is but a man, as I am. The violet smells to him as 
it doth to me ; the element shows to him as it doth to me;”（王様だって俺と同じ人間
だ。スミレの花が彼に匂うのは俺と同じだ。大空も俺と同じように彼に見えているはず。
H5 4. 1. 101-102）と語り、落ち着かせようとするが、ウィリアムズが “if these men do 




“…should every soldier in the wars ... wash every mote out of his conscience; 
and dying so, death is to him advantage; or not dying, the time was blessedly lost 
wherein such preparation was gain’d; and in him that escapes, it were not sin to 









シーンは次の 4 幕 3 ～ 4 場の一カ所だけである。その 4 幕 3 場の冒頭で国王の貴族たち







King Henry.  This day is call’d the feast of Crispian: 40
He that outlives this day, and comes safe home,
Will stand a’ tiptoe when this day is named,
And rouse him at the name of Crispian.
He that shall see this day, and live old age,
Will yearly on the vigil feast his neighbors, 45
And say, “To-morrow is Saint Crispian.”
Then will he strip his sleeve and show his scars,
And say, “These wounds I had on Crispin’s day.”
Old men forget; yet all shall be forgot,
But he’ll remember with advantages 50
What feats he did that day. Then shall our names,
Familiar in his mouth as household words,
Harry the King, Bedford and Exeter,
Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester,
Be in their fl owing cups freshly remember’d. 55
This story shall the good man teach his son;
And Crispin Crispian shall ne’er go by,
From this day to the ending of the world,
But we in it shall be remembered―
We few, we happy few, we band of brothers; 60
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne’er so vile,
This day shall gentle his condition;
And gentlemen in England, now a-bed,
Shall think themselves accurs’d they were not here; 65
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
9）  「英軍一人に対し、仏軍五人」Westmerland. “Of fi ghting men they have full threescore thousand.” Exeter. 
“There’s fi ve to one...”（H5 4. 3. 3-4）
10）  「あと一万人の今日イングランドで暇な助っ人がいれば」Westmerland. “O that we had here But one ten 
thousand of those men in England That do no work to-day!”（H5 4. 3. 16-17）
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彼は我らと共に戦ったと、聖クリスピアンの日に。（H5 4. 3. 40-67）
この演説の中で、際立つ修辞法は、まずヘンリー五世が“Crispian”を繰り返している
ことである。各語の間隔が空いているのでわかりにくいかもしれないが、注意してみ
ると 6 回（ 3 の倍数）くり返している。さらに41行から48行目までで、“He that...will ...”
のパターンを 3 つ並べている。 3 つ目（47行）は 2 つ目（44 ～ 46行）の“He that shall 
11）  クリスピヌスとクリスピニアヌスという兄弟のキリスト教殉教者で、ガリアの靴屋として死後、靴屋の守護聖
人とされる。（オクスフォード・キリスト教辞典）
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ちは旧約聖書・詩篇から取られた歌 “Non nobis” 14）を歌いながらイングランドへ凱旋す
る。“Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory.”「私たちにでは
なく、主よ私たちにではなく、あなたの御名にこそ、栄光が与えられますように」。こ
れも前置詞句“unto us”が 3 回繰り返えされて神の栄光を讃える歌詞となっている。
5．獅子と白ユリ15）









の 3 カ所に注目してみた。「 3 回の反復」はここでも健在である。
12）  ケネス・ブラナー監督・主演『ヘンリー五世』、1989年イギリス
13）  https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/The-Longbow/
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King Henry.  Marry, if you would put me to verses, or to dance for your sake, 
Kate, why, you undid me: for the one, I have neither words nor measure; and for 
the other, I have no strength in measure, yet a reasonable measure in strength. 
If I could win a lady at leap-frog, or by vauting into my saddle with my armor 
on my back, I should quickly leap into a wife. Or if I might buff er for my love, or 
bound my horse for her favors, I could lay on like a butcher, and sit like a jack-







馬の背に乗って、決して落ちたりしないだろう。（H5 5. 2. 132-142）
原文中の網掛けで明確なように、“If…”のパターンが 3 回見られるが、 1 度目は“if 
you…”, 2 度目と 3 度目は“If I…”と、「あなたが～なら、私は～だ、～だ」と主張を進める。




King Henry.  If thou canst love a fellow of this temper, Kate, whose face is 
not worth sunburning, that never looks in his glass for love of any thing he sees 
there, let thine eye be thy cook. I speak to thee plain soldier. If thou canst love 
me for this, take me! If not, to say to thee that I shall die, is true, but for thy love, 






るからだ。（H5 5. 2. 146-152）
そして三度目のダメ押しである。フランス人のキャサリンをイングランドのヘンリー
がどう口説き落とせるか。しかもヘンリーから自国の領土を奪われた彼女に征服者とし





King Henry.  …it is possible you should love the enemy of France, Kate; but in 
loving me, you should love the friend of France; for I love France so well that I 
will not part with a village of it; I will have it all mine. And, Kate, when France 



















Queen Isabel.  God, the best maker of all marriages,  359
Combine your hearts in one, your realms in one!
As man and wife, being two, are one in love,   361
So be there ’twixt your kingdoms such a spousal,
16）  ADO 4. 1. 255-336など参照。
17）  実際にはイザベルのセリフの後、全員が退場、コーラス役が登場し、その後のヘンリー五世の治世の繁栄、そ
の後に即位したヘンリー六世の不幸を告げて幕となる。






同じようにお二人の王国も夫婦のようでありますように。（H5 5. 2. 359-362）




and wife”と“one fl esh”は聖書の引用である。シェイクスピアも幼少時から読まされたは
ずのジュネーヴ訳聖書には “... shall a man leave father and mother, and cleave unto his 





グ役を登場させた。そのプロローグ役の最初の台詞中の 3 行で “A kingdom for a stage, 
princes to act,/ And monarchs to behold the swelling scene/ … should famine, sword, 











3． 3 幕でシーンは再び戦場へと移るが、ヘンリー五世王の勇ましい鼓舞が “Cry, ‘God 
for Harry, England, and Saint George! ’ ”（H5 3. 1. 34）と 3 つのヴァリエーション
18）  Geneva Version of the Bible, Matthew 19:5　http://www.genevabible.org/geneva.html
19）  “father and mother is man and wife, man and wife is one fl esh” Hamlet, Act 4 Scene 4, ll. 51-52.
20）  一般に1H6 ～ 3H6とR3を第1四部作、R2, 1H4, 2H4, H5を第2四部作と区別する。その間にKing John, Edward the 
Third, そして最後の歴史劇H8がある。シェイクスピアがプロローグ役を最初に登場させたのはR2執筆の翌年1596
年のRomeo and Julietにおいてである。ちなみに歴史劇でプロローグが登場する作品はH5とH8の二作のみである。
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で表現される。 3 幕 2 場は同じ戦場で、バードルフ、ピストル、ニムら兵士たちが戦
闘の悲惨さを“Abate thy rage”と 3 回ぼやいている。そして 3 幕 4 場、フランスの宮
廷では、キャサリン妃が侍女アリス相手に英単語を 3 つずつヴァリエーションで並べ
て練習した。 3 幕 5 場で再び仏皇太子や侯爵ら男たちのシーンに戻ると、彼らもヴァ
リエーションで英軍に対するswear wordsを並べていた。“Shall a few sprays of us, /
The emptying of our fathers’luxury, /Our scions, （我がフランス人の祖先の情欲か
らこぼれ落ちた接ぎ木らめ。H5 3. 5. 5-6）; “Normans, but bastard Normans, Norman 
bastards!”（ノルマン人の私生児め！ H5 3. 5. 5-10）など。
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古庄　信『シェイクスピアの修辞法に関する一考察―Henry the Sixth Part Oneに見る反復表現』（学習
院女子大学紀要第10号, 2008年） 
古庄　信『シェイクスピアの修辞法に関する一考察―Henry the Sixth Part Twoに見る反復表現』（学
習院女子大学紀要第11号, 2009年） 
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